





Personality Characteristics of Adolescents Undervaluing Others 











   Following the recent notice of Assumed-Competence conceptualized as undervaluing others in 
order to describe well contemporary adolescents’ behaviors, the present study elucidated its relationship to 
the Big Five dimensions of personality.  Two hundred and forty-two undergraduates rated themselves on 
the measure of assumed-competence, self-esteem, and personality.  Preliminary examination clarified that 
a tendency of undervaluing others positively correlated to Openness while negatively correlated to 
Agreeableness of the Big Five.  In addition, the participants were classified into 4 competence types based 
on crossing scores of the Assumed-Competence and Self-Esteem scales: atrophic, self-esteemed, 
omnipotent, and assumed.  Those who were categorized in assumed competence type rated the highest on 
Neuroticism and the lowest on Agreeableness and Conscientiousness, which was the opposite pattern of 
self-esteemed type.  They exhibited no significant difference from those in atrophic type, but higher on 
Neuroticism while lower on Extroversion than those in omnipotent type.  Discussed are some issues for 
future research in terms of personality characteristics exerted to enhance the quality of their social and 
occupational life, and then to improve their own well-being. 
 



































































速水 (2006)，速水・小平 (2006) は典型的な仮想的有
能感を持つ個人を抽出すべく，他者軽視傾向と自尊感
情の高低を組み合わせた有能感の 4 類型を提案してい

















放性  (Openness; 遊戯性とも訳される )”“調和性 





進んでいる。また，短縮版の作成 (藤島・山田・辻, 2005; 
下仲・中里・権藤・高山, 1999) や語彙アプローチによ








 大学生 242 名 (男子 77 名，女子 165 名；平均年齢



























 仮想的有能感尺度 Hayamizu, Kino, Takagi, & Tan 












での 5 件法で評定を求めた。 
 5 因子性格検査 FFPQ 研究会 (2002) によって改訂





素特性からなる“遊戯性”の五つの下位尺度 (各 10 項
目，計 50 項目) から構成される。“全くちがう”から

























 尺度間の関連について相関分析を行った (Table 2)。
仮想的有能感と自尊感情の関連については，r = .08 
(n.s.) と無相関であることが本研究でも確認された。 
 仮想的有能感の 5 因子性格検査との関連については，
遊戯性とは正に (r = .22, p<.001)，愛着性とは負に相関
していた (r = -.15, p<.05)。情動性，外向性，統制性と
は関連がみられなかった (順に r = .10, .06, -.02, n.s.)。 
 自尊感情の 5 因子性格検査との関連については，情
動性と比較的高い負の相関関係を示し  (r = -.53, 
p<.001)，外向性 (r = .33, p<.001)，愛着性 (r = .21, 
p<.01)，統制性 (r = .26, p<.001) とは正に相関していた
が，遊戯性とは関連がみられなかった (r = .06, n.s.)。 
 5 因子性格検査の下位尺度間については，遊戯性が
情動性および愛着性と無相関 (順に r = .02, .10, n.s.) 





分析対象者をそれぞれの中央値 (順に Mdn = 30, 29) 
を基に高群と低群に分け，Figure 1 にしたがって有能
感を四つに分類した。いずれの得点も中央値より高か
















情動性 .10 -.53 ***
外向性 .06 .33 *** -.27 ***
愛着性 -.15 * .21 ** -.27 *** .44 ***
統制性 -.02 .26 *** -.26 *** .17 ** .31 ***
遊戯性 .22 *** .06 .02 .20 ** .10 -.15 *




感情 情動性 外向性 愛着性
Table 1  各尺度の記述統計量
 項目数 M SD α
仮想的有能感 11 30.48 6.93 .82
自尊感情 10 29.43 7.21 .84
５因子性格
情動性 10 34.07 6.85 .80
外向性 10 30.83 7.07 .83
愛着性 10 34.49 6.02 .80
統制性 10 30.56 6.34 .79
遊戯性 10 35.53 5.93 .75
原著 
69 
仮想的有能感得点のみ高かった者を仮想型 (n = 58)，
自尊感情得点のみ高かった者を自尊型 (n = 58) とし
て 4 群に分けた。 
有能感類型による性格特性の差異 
 有能感の 4 類型を独立変数とし，精神的健康，認知
スタイル，自我防衛スタイル，5 因子性格検査の下位
尺度得点を従属変数とした 1 要因分散分析を行った 
(Table 3)。その結果，情動性 (F(3,227) = 17.88, p<.001)，
外向性 (F(3,226) = 6.22, p<.001)，統制性 (F(3,226) = 
5.95, p<.001)，愛着性 (F(3,226) = 6.70, p<.001)，遊戯性 
















 (b) 仮想型と萎縮型の違い (すなわち，自尊感情が
低い者の他者軽視傾向の違い) については，いずれの
特性においてもみられなかった。 
















































察される。過去の知見 (速水他, 2005; 小平・小塩・速



















萎縮型 自尊型 仮想型 全能型
n =62 n =58 n =58 n =53
36.37 30.91 37.41 30.96 17.88 *** 自・全＜萎・仮
(5.74) (6 .36) (6.55) (6 .17) 
28.89 32.43 29.14 33.43 6.22 *** 萎＜自・全，
(6.59) (6 .74) (7.35) (7 .16) 仮＜全
33.74 37.00 32.55 34.60 5.95 *** 仮・萎＜自
(7.05) (5 .26) (5.77) (5 .12) 
29.32 33.41 28.88 31.28 6.70 *** 仮・萎＜自
(6.65) (4 .91) (6.41) (6 .34) 
34.03 34.76 35.86 37.58 4.02 ** 萎・自＜全
(5.76) (5 .87) (5.97) (5 .20) 






















共通認識となりつつある  (DeNeve & Cooper, 1998; 
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